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安全事業で  ドルの投資に対し成功すれば収益  をもたらす。もう一つは相対的危険事業で同じ
く成功すれば  の収益をもたらす。いずれも失敗すれば収益ゼロである。各々の成功確率は  お
よび  とする。また，収益は規模  の増加関数だが，固定費に関しては危険事業の方が










ここで  は所得から得る効用， ，  であり  。項  は努力水準  における負の効
用で，  ，  である。事業規模が拡大するに従って要求される努力水準は高まると仮定する 










































































































































































































































































































































































































































































2009 2010 2011 2012 2013*
有免許NGO-MFIs 数 419 516 576 590 649* 
支店数 16,851 17,252 18,066 17,977 14,674 
被雇用者数 107,175 109,597 111,828 108,654 110,734 
顧客数（百万） 24.85 25.28 26.08 24.64 24.60 
借手数（百万） 18.89 19.21 20.65 19.31 19.27 
貸出残高（百万タカ ） 143,134.03 145,022.66 173,797.60 211,283 257,010 


















































































































































専門家の助言 の促進 融資 貧困



































専門家の助言 の促進 融資 貧困





























        ＄＄＄         ＄＄＄       ＄＄＄
《仲介機関》
最小限のデータ 選択されたデータ 十分なデータ
   ゼロ/ささやかな利益 中程度の利子／株式配当 高い利子





































































































アコム 4.7％〜 18.0％ １万円〜 500万円
アイフル 4.5％〜 18.0％ 1,000円〜 500万円
プロミス 4.5％〜 17.8％ 〜 500万円





クレディア（無担保ローン） 15.0％〜 20.0％ １万円〜 99万円
しんわ
フリーキャッシング 7.0％〜 18.0％ １万円〜 100万円
事業者ローン 7.0％〜 18.0％ １万円〜 1,000万円
ダイレクトワン 4.9％〜 20.0％ 〜 300万円








































































































































進すべくCRA（Community Reinvestment Act of 1977）法が制定されたことはよく知られている。しか
し80年代の金融自由化の流れの中で地域金融機関の空白が拡大，貧困層における金融排除が問題と
なったことからクリントン大統領（当時）が同法を改正・強化した。こうして生み出されたのが地域
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Microfinance Facing a Big Turning Point:
Important Matters Derived from the Systematization
of the Criticism for Microfinance
Narunto Nishigaki
Abstract
　The first purpose of this paper is to systematize the criticism for microfinance today and find out the essence 
of such criticism. And the second aim is to advance what are important matters in the case of prevailing 
microfinance among Japanese society.
　We think the core problem in microfinance today is the directivity for its endless expansion of credit 
（microcredit）. This directivity without any reﬂection has led to excess commercialization, engendered over-
indebtedness, and ultimately wound down its superiority in both screening and monitoring functions through 
the unique way of group-lending, which has been emasculated in developing countries because of microcredit 
market saturation. Furthermore, several studies have proven that microcredit is neutral or negative for the 
purpose of poverty reduction.
　Several previous writings with the criticism for microfinance, however, have found the fact that credit service 
accompanied with clients’ property formation such as savings have a positive effect for their getting rid of 
poverty. These writings have also discovered another fact that experts’ mentoring for the clients in poverty and 
reconstruction of communities where the clients would be able to belong either help their property formation. 
　Therefore, we’d like to advance that in the case of prevailing microfinance among Japanese society, 
microfinance service providers should offer not only credit but other basic financial services such as micro-
savings and micro-insurance, and also the experts’ mentoring for the clients, subsidiary services in order to 
reconstruct clients’ communities. We think group-lending has also another function to become new communities 
itself for clients in developed countries including Japan.
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